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Zur

Den

c h r 1 f t

des Reichsverbandes !Ur da

Un s c h e l r u t e n we s e n

und zum

.,

ericht des

s.

D.

Der Reiohsverband f.d. Unschelruten,es b bittet in
seiner Denksohrift v.6.10 . 38 den eiohsfUhrer 't 't und Chef der deutohen Poliz 1 uni a nahmen zur einh 1tl1oh n qselung des Unschel•
ruten
en 1m gros deutschen Reich. Zu seiner egrilndung, ebenso zu
deren D~teilung seitens des Sicherhe1t hauptamtes nehme,ich w1e
folgt, l.)tellung :

enn man die~ganz
Unsohelrutenfrage Uberblickt, so
muss
b 1 unvor ingeno ener•und saohlich r
urt ilung feststel1 , dass es sich nicht allein um ein wisaenseha1'tl1oh interessantes,
sondern auch um ein pr tisch sehr wiohtiges .Probl
hand lt, dessen
exakte
tor ohung nach versohiedenen R1.chtungen h1n von grosser Be•
deutung wer en kann. e mus daher au:f'fallen, d ss bis~.heute d1eses
Proble ke1ne allgeme1ne Anerkennung und bis vor wenigen Jahren noch
eine grUndliche wissen chaftliche earb itung gefunden hat, ohwohl
aus der alteren und neueren n.inschel:t:utenliter tur hervorgeht, w1e
zahlr ~ iche Ersoheinungen im Bereioh des Rutelns immer
ieder von neu•
e entdeckt worden sind; eine Tattsaohe, die auf einen realen 1ntergrund des Un chelrutenphanomens gebieteriach hin ei t. Schuld an die
ser Unt rlassung ind m.E. folgend Umstiinde s
) Streitigkeiten Uber Zustandigkeit in solhhen Fragen zwischen Geo•
logen und PhyBikern auf der inen, zwischen Phys1ologen und B1ologen
auf d r ander n Seite; b) Die iltlosigkeit bei Jnangriffnahme der
Forschungsarbeit Uber Unschel:tute; o) Die bei Rutengangern und
is eaenh !tlern bestehende - und bis in unsere !age re1chende Un•
kenntnis betr. d1e mannigfaohen Fehlerquellen beim Rutengehen, die
sehr hautig einwandfreie Ergebnisse verhindern.
Der geschildert , g rade n1cht erfreuliche Zustand
berechtigt nber keineswegs zu dem Schluss, die ganze Frage b anspru•
che ~eder wissensohaftlichen nooh praktieohen ert.
Es 1st notwend1g, in der
forlohung des .a.Problems
zwei getrennt Arb 1tsgebiete zu unterscheidens
l) Die wissensohnftliche Klarstellung der Ursachen und des Ab·
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laut s der Rutenre tion.
2) Di Ermittlung xakter und r:u inwandfr ien. richt1gen Ergeb•
Diesen tUhrender ethoden der pralttisohen Rut narb it .
Das rstgenannte Arbe1tsgeb1et hat 810h im
sentliohen
auf die B t ortung der f olgenden drei
agen zu konzentrieren:
a)

elche 1st die pa,ya1ka11soh Eners.+eform, die e1ne utenreak
tion
sl(j t? Die wiohtigst der drei Fr g n, we11 r t ihr
restlo e e twortung zu objektiven Kontrollvertahr n die not
wendigen Grundlagen liefern kann.
·e1se wirkt d1ese Energ1eform auf den ph1siolo6*•

b)

#

'

o) Jnw1 f rn und inwieweit k~nnen Rszcholo6*ech
1rkungaablauf der physf(aliseh=phy iologisohen
I
b e1nflussen ezw. ttlr n?

ti on

Beide
beits ebiete mUssen para l nehen 1nander
laufen, in ihren Ergebniseen
gens itig s1oh nregen und befruohten .
e ideelle · issensohattliohe Gewinn, den ine liirung ~ s ganz n 1r •
genkomplexes an neuen physikalischen und phys1olog1 ch n rkenntnisaen
bringt, und die pr tisoh=wise nsohaftl1ohe edeut g 1ner ~gliohet
ex t n und aieheren Rutenarbe1t steht aus er Z e1f l. Die un rl ssliohe Vor us tzung ab r fUr den
nsatz wxld1e st· di e Verwertung
er • • 1n d n inzelnen, hier in lr
ko
nden Z e1 en des wirt•
schaftli.ohen Lebens 1st eine nnoh verl"ssigen und b mtrten !ethoden
aus rioh te Rutenarbeit, die ihr r eits ieder ein gut aus,ebildetes
und naoh inheitliohen 1ormen B schultes Rutengilngertum bedingt .
II. D r

utige Stand de WUnsohelruten: s n
gros deutsohen

··=-·

1

eich.

#==·=~==·=··-~2=•

1) Di& Organisation •.

a) Es 1st riahtig, d es llllllllil der rossteil dorer die
Rut ngiin r aind oder s zu sein glauben, einer str ften ontroll
unzugangl1ch 1et. ur e1n geringer Prozentsatz ist organ1sator1scb
erf'asst :L eichev rband f . d . iineohelrutenw s n. avon thtsrt w1 der
nur 1 f 11 der sog . •rachschatt" des Verb dee an. Di Vorbodingung
tUr di Aufnabme 1n diese 1st die Ablegung und daa Beatehen iner sog .
utengangerpri.ifung (YerbandeprUfun ) . Dr Gesamtverband 1 t 1n einzelnf!
)
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zir sgruppen ur:ddiese

ind 1 der in

ezir e auf et ilt.

b) Sohulu:ng und Prtt~.
J Vi rband g1bt es ung prilft und gepr11ft
tglj. d r .
Z
1 J
,
Wlj
erbst, 1 t
l
nhe1t
eben einen
Kurs von c •
tz
chen der f'Ur aoh.achaftsan lirt r
und ort esohrittene
rd. Jm theoret1eo en 11 dies r ~s werden in d r aupts oh
eologisch hydrologisch Bin , w nig oder
gar nicht mon an1st1sohe, auch nicht
dijl olo ie be prochen . Der prak·
i eh (rut g·
er1ache)
11 besteht 1n ein Rut n
uf as er
v. noch ut' e1n
ologi che Verworfun •
n
hed1ngte erpf'licht\lll!
zur ble
einer
tm b et t nur Ur r hsoh-ftsan · ter . ur
Hit lieder der
hech f't w rd n in erster
ie zur us:tUhrung von al•
1 nfalla1 n Auftr'
dohl e r
teht allerd
:uoh kein
B1nderni , d
betr ut erd •
ert g solcher
Zur Beurt 11
olg
en:
8 SU

) ie ethodik er Prlifung 1st nur
1chtspunkt n o 1 ti rt; 1 gi t
lit t d r Rut ntechnik des
n elnen
ute
hens. der Rut n pt1nd11chlc

c
eologisoh-hy•
r
inen
S•
d.h. der Art und
it, d r ilh1
it
"
einer oh
ssen

drolo
ohen
ta fU.r die
Sicherh 1 s
aur ktiti
ohen eurteilung eine u enb tundes un
D utun der Rut n us ohlil e so i aur Verme1dung von ehl rquell n.
Ger d b r von di sen Falttor hiln n w it bend
fol und
seh n
de
n es n
b . u:t da
ndiv1du lle 4e Rut ng=·
rs und einer
1st de
ch 1
olchen Prtifung n w ni oder
nic t edaoht

en.
) Die Schulung der
t n ling r durch den Verband 1 t
der eit
oh zu
z, der U thodik naoh 1 se1t1g und dtlrftill• Die
ungen l
n yste tik und erUo sioh'7er : nstalteten pr ti ohe
tigun der ehlerquell n v rmis en. Die Ein eitigk it d r Sohulun am •
thoden b ateht darin, da s t st nur naoh e
ertahre der o, . "g 1•
tigen 1nst llun • gearb it t wird, da Rut ngehen also ur und all in
ps7cholog1sohen 'Faktor n n ch Ansicht des chultJ sleit r zuzu ohrei•
ben 1 t. D t ab r wird e1n Ruteng.. gert
heran ezog n,
s di
tahren ehr v1 ler ehlerqu ll n b
ut ngehen U erhaupt icht kenn

l

rnt und Viel:t' oh

t

'usohung, vor

llem h1nsioht-
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l oh der Art d
efund.ea unterl1egt . D
enannte Verfahron aber
entzieht j der , erUok ich.tigung hy ikali ch r 11!
t 1 und on•

trol v r Ghr n den oden.
nig
ro. ......... "".... r gef<Srde t • die ledi lioh
llsch r l.ra:tt us erungen
bedien't 10h ur p ysil:ali oh r
on rollmethoden ugan lio • J
und PrUfungs esen dea Vi rb de
tor bedUrftig.

2) Die L 1

od

g r n1oh werd n jen Ruten-

s biolog1aohe Jnd

tor n r 111

arbeiten. D1.e e Ar de Ruteng hens
t oden und 1 t d
r phyeikal1sohen
g
en b tr ohtet i t d s chulunga•
1n hohem a e
rneuertm # und r -

t

a) in der torachungearta.t .
hat nicht an Verauchen get hl t, d

• .Probl
und de n 1 senachrd' lich
rforschung vo
hyeiol g1 ohen oder
yo olo isch n tand u:nkt aus 1n
iff zu n
n . in ennenewer•
t r

folg •
ihnen nicht beuohied n. Der
lirung d r physiltali ohon
s 1te d s • n ch lrutenpro lems h ben in den l tztv r ,genen 7 Jab.re
d1 1n d r bt il
f .. x er ent l e Biolog1 d r Anatom.1 1n
h n ( Prof.
o
1
) von •
1
e r an er gt n und
inmi t Dr.
U s t durchg f'Uhrten Arb 1 ten gedient. ine eih von
phys1kal1achen g nseh ten de Unsoh lruten na 1 t :u:f dee t
worden und 1n y t
t1 c n Por oh n und a ten ist heute\d r St d
rr 1oht • wo c daa Unsobelrut npro l
uoh set n r phys1kal1soben
Seite hin
ds·tal1oh al
eltl t b trachtet werden ann. Di e1
schl ig Arbeit n zu ie em For chungsge en tand ind v rHf t •
lie t 1
oux-.Arch1v t.
iokl\U'l.g chani
d . l,l, 193 ; Heft ';
1n der Z its hrift t.
ec1'elrut ~or chun 17. t 21. ahrgang
(1936 - 1940. ) J n dies r Zeitschrift ind uch die Beitr· e enthal•
t n, d:le Oberstudienrat Dr.
e n d 1 e r , E:rlangen, z phys a.11•
ch n eil des • .Problen
el 1 tet hat .
Rin 1ohtl"ieh er rf
chun
r ;rut n 1r
en • er1 fo
1 t d
oh d
Arbeit b reit s Ub r das Anf gs tadium bin•
aua edioh n und die 'IUn chelrutentrage 1st dam.it aus
Ber ich
d s •o ltcnff 1 den de phyeikali ch rasabara~ rUokt . L d r
...
werden di e ! t chen von den
rn d r Unsohelrut t 11 totg
ohwie n, te11
il.mpft, be onders
d
Kreise der Phy 1 er und
logen. tich.h lt1ge Ge nbeweise, die das vorgelegte T tsaoh nm
t i.al w1de:rl gen kBnnten, wurden bis heut ni.cht :rbr oht .
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der pr

tiachen Verwexidung der

•

Di
t
ch , das in vi l n Hund rten von allen
poait1v ,
t eglaubigte Rutenerfolg erzielt orden ind, kann in
pbjekt1v sur Sache eingestellter B ob ohter n1cht ebr b treiten.
Di d
Denkschrift des Re1ohsverband s b ig fUgten . tolgsberichte
haben d
aohte1l, dasa in keine der Falle Ort und it der Ruten•
arbeit an ! b n a1nd, der
dea Rutenganger t lt und Augenz ugen nicht benannt sind, aodase eine soforti
Kontrolle ohne vorh rige
Anfr ge be1m e1ohsverband unm<iglioh i t . - chon eit
hreren Jahr•
z hnten i t das uptarbeits ebi t d r ut n lin er die
sersuche.
1er 1nd auch 1e meist ~ Erfab.run en - gute, wie chlechte - ge•
oht word n .
atsach ist terner die-Br uchbarkeit der
schelrat fUr Vorge ch1ohte ~ und Altertum for ohung. Si 1 t 1ederholt •
1oh be 1eh
ch
er uch u:f e1 ne Erfahrung n - un•er Bewei g stellt worden. Ho lraume, natilrl1che Htlhl n la en sioh reoht gut m1t
der ute festBtellen .
atsaohe 1st weit r, da s utengiinger mit befri j@gende
f olg ein setzt word n sind b 1 der
l
vo 1 f = und Stollen
uten, von Bahn- und Ka.naleinsohnitten, 1 o in 8.llen, wo sch .. digende irltungen unterird1 oher asserlauf :r.. chtze1t1g unterbunden werden
konnten. iner l• und The
lquell n s1nd mit
folg von Rutengangern
uf ef'unden worden. Kulturb · t r, di auf Einsparung n in Ze1t und
Gel~d bed oh sind, bedi nen sich sohon seit Jabren. rutentechnisoher
Uethoden fUr ihre Dr&naerunga. und Entwlls run arbeiten llit siohtli•
ch Erfol . El krtizit't erk und Brandv rs1oherunge~ h ben Ru~enanger beigezo n, um. durch r1oht1
Erdung de Bl1tzabl it ra in
Grundw as rlaufen die Blitz fahr tu.r elektri ohe J're~leitungen und
Ge ilude zu beheb n. Die Erfolae s
hi be1 nioht ausgeblieben .
Uit de Aufeuohen von unterirdiaohen asserl~ufen ist
m 1 t nte1ls di
est1mmung der Ti fenl ge d a Rinn ale verbunden;
denn der Auttr ggeber will us GrUnd n der
:tulat1on und Finanzierung wissen. wie t.ief egraben oder gebohrt werden mu88 f Dr. Osw ld
h t di fiefenang ben verlass1 er Ruten anger mit den tataaohl1ch erohrt n T1eten 1n 442 Fallen vergliohen und festgeatellt. dase61 , 5 ~
der Angaben uf 2 m genaut , 17,8~ der Falle ut ·2 -5 m der wirklichen
en. Wiiren die fiefenangaben beztiglich ihrer R1chtigke1t
Tief'e nahe
ein Spiel de Zutalles oder das Erg bn1s d s Ratens U:C "Gut GlUck•

od r - w1 Prof.
d, Kiel eint - Sonderfi.ih1 keiten inzeln r
nsoh
1
nb iok n~, o wtlrde di
sche
liohk itsreehn
,
ao
me zur eurteilung von R• tengangel
erfol en h ransieht, ~eh ns 1()1& !fr tter g b n gegenUber 61,5 • Hi
r1n liegt e1n st1chhalt1ger .
is nioht blos& fil:r di rauchbarkeit
der L istung euverl 'ssi r ut ganger, ondern auch fUr di Re 11•
tUt d
Unsoh lru n robl a Uberh t.

Gescbult Butengang r

tlnnen

n

olog n eim Autsu•

teinsst<Srungen (Verwerfungen) nacb islic
t Erfolg b
h.il:flic ecin; grunds·tzlioh m(jglioh st es- nach e1 n n Erfahrungen•
steinB rt n und Ge t 1n
nzen einwandfrei f tzule n.
Die Vi rwen uns d r
ohelrute sum utsuchen bergbauen von

licher Objekt (llrze. Kohl n ; Salz , Erd5l) 1at noc ·eni durohgeb1ldet
1r esen
r, dase i
1tt lalter und nooh spater 1
um Anfang
d
8. J
underts 1
u usgi bi r
r uoh on d r Un•
soh lrut
e cht
1r ohliessen h1 r us auf gut Er•
ta..tu-ung n.
er ahon 1 d r zwe1ten. .. fte d
18 . J rhunderts ver•
liert er But n an er als ergw .rksb
ter eine d
ls rasoh rlangte
B d utun • Au! Grund eig r . :t'ahrungen t lle ich t st,
ss be:1
hinr 1ch nder Rutene ptindl1ohkeit und best r Sohulun es phyeika•
lisch" ar ei t nden Ruteng·· ere auoh die sum
11 recht s chwier1 en
Aut ben, di d r Der b u an ihn st llt, mit Ertolg e <5 t werden kHa

nen.
Jn de hier umris enen Leistungs• und Arbeitsgebiet
ltann s lbatvcr :1tandlich nur e1 beffilligter, z verliissig arbei.t nder
und be tg schult r Ruteng!nger ioh tnit Erfol betati n . e verrat
ang l an Sachkenntnis und
fah:rung, wenn Dr. . a s m u n
behaup•
tet: • eim. bi herigen tand der Unech lrut ~rag o 1 d1 Rut
e nschaftlich und pralct1 ch vtlll1 unbrauohbar. 0

3) Die
c e 1 di
b r
t de H1nwe1s auf
1 serfolge in anderen Berutszweig n n1cht entschuldigt und aue der
w lt gesohat:tt wird . Jhre _~fl .chen sind man faoh, h upts .. ohlioh aber
1n den naoh t hend b z ichneten
tand n zu suchens
a)
g l
rutont chiu oh<!r u b1ldung
d Erf
ung;
b) Einbildun.g und Utlbelehrbar ei:t sebr Vieler llutenglin er;
o) ehlen j glicher Kontrollen und Betreuun d s ros teila er

- 7 Rutenganger - auch der Reichsverband vermoohte aei~ se1n m est hen
hier nioht Wandel zu schaffen- ;
d) die Gle1chgillt1&keit bezw. d~e fast nur ablehnende Raltung
j ener" Kreiae o..o r aturwisscnsch ft , <leren Pfl1ch t e
ewesen
ware auf dem G-ebiete der 'li .:.;r~. Forsohung sioh ein~u.arbeiten
und die oreohun sclbat vorwarte zu treiben;
e) der den Rutenganger bezw. •Auchrutenganger• loekende materi·lle
Vorteil des Auftraga, der ihn dazu verfUhrt Auf3,ben zu Ubernehmen, denen sein rutenteeh.nj.sches 6nnen nicht ewaoh n ist.
An der Deseitigung d r gens...~ten •13settinde tatkrattig
mitzuarbeiten 1st das C-ebot der Stunde. 'it dem so und so o!t w1 derholten Bin eis aui.' die Jli:lertolge und bestehendon "'i!3st·:nde
iteno
der Gegner des .~.R.Problemee, ferner auf die Da:raus erwaohsonen Schad n ist niemandem 5edient tu1d di Se.ohlage w1rd dadurch nicht gebesser
Ei.ne Sichtung und reinl1che Sohe1du."1g der ~utengtin._~er naeh den Richt;l1n1en der bisher u der Erforsohun des Rutenproblems gewonnenen Erkenntnisse wird hier der allein riehtige Weg se1n .

III. Einstellung der w1saenscllaftli.ohen Kreise zu.m

.=R. Problem ... die Gegner do
Wtinsohelrutenwesens.
l) Prof, 'I a s mun d behauptet: "Alle Versuche von ver•
schiedenen achwissenscha!tlern mit nutengi:ingern hab n negative Resultat$ genabt • Dies
g an sich riehtig sein; jedooh ist, wie in den
experiment llen Wis&enso!l..aften Uverhaupt, auch fUr den Able.uf' und das
Ergebn1s e1nes Versuehes mt Rutengiingern die ganze Ahl ge de aelben
von ausschlaggebender Bedeutung. Jch atelle hiezu fest, daas die mir
bekannt gewordenen "Verauohe" zU?t •• ::...1\.Problem, die in den letzten
Jahren von versohiedenen FaohwisBeneohaftl rn (Physiker, Geolo 0 en.,
Uediziner) durohgefttl)rt worden eind, aohon in ihrem Aufba~ wie auoh in
der Art der Du.rohfUhrung den Grundforderungen einer xakt sein so nden Experi ntaluntersuohung nioht entspreohen. Unn arbeitet ndmlieh ohl aus ang l an S chkenntnis - mit d r unr1cht1gon G:rundgleiohung:
f\utenganger =- Rut nganger "und be!ilck:siohtigt so und so viele Fehl r1•
quellenln-10 .t. Es 1 t daher v6lli3 ungerechtfertigt, auf die Ergebniss
aolaher Versuohe 1n so weittragendes Urte11 bezw. die v~ll1ge Ableh-
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nung de
·• •:: hino ns zu grilnden. Zur Erfor ohung dee rutenprobleros
hnb n dieee Ve suche bis heute nichts beigetrasen.
2} Pro!.

a e
e1en

u n d hehaupt t fe:rner:
Die Geolog
eiaten d r
int r ssiert, dasa eine liirun
d s ••f\.•= roblems herbeige Uh.rt werd • Dies inn tu:r einen eil der
og n du:rohaua riohtig sein; jedooh wird gerade von n tllaber eolo•
g1 oher ~eite aueh der ernsthaften
sch lrutenfor ohung j gliohe rurderung versagt •

3) Jm Gutaohten des s.n.(Seite 8) auasert sieh ein 1 anderer Saohken, ner"a fehlt - uber Rutengiinger und i.inschelruten!r ge. Seiner Ansicht, dass die utenreakt1on mes liohe:rweise durch ein n phyaikallschen
Ft.lktor uagelost .erde, 1st zuzust:t en. ~¥bt sogar zu, d es der luten ··
uf dies
eise etwae• festatellen konne. Unverstandlio~
bl ib n daher di d auffol end n Ausfilhrungen, 1n denen er trotz der
zuge eb nen phye1kaliaehen
1te des Rut nprobl
1n gan e1nse1t1ger
i e lie u tiind1glt. 1 tr.tr des en
sung den Psy bolo en ode uoh dem
y
:ter { !?) suw
t.
h
as11
t rst llt er de
utenganger
er up' nur
r .ab 1chtl.1che tfiiuechung und ch
dam.it tine w1 sense. ftliohe liirung dea Probl ms tU:r unnfjt1g zu h l en.
g er 1n letzterem einzelne Soharl tane, Dilettant n
und ichtekijnner charakt riaieren, o 1 t dooh seine d1 ab zUglioh
V rall e inerung fttr das anze Rutengangertum durchaus unzul~ssi •
Aus den Darlegungen dieses Gewilhrsmanns gebt nioht hervor, inwiewei t er eine Beh uptungen durch e e1se atUtzen kann. berhau t erweoken di. AusfUhrungen die s "Saohkenners• den indruok, da
er von d
Gesamtinhalt der .Unsohelrutentragc nur unklare Vorstellunge
besitzt und die biaherige wis ensch ftllohe earbeitung dieser rage
und ihre
ebnis e nioht kennt.

4) Auoh in der ewertung der tatsachliohen ~raktischon Erfolge
d r utengling . n hmen Phy 1 r und ologen eine blehn nde Ha tung
e1n, ei tenteils unt r ll1nwe1e au! d1 sog. lahrsche1.nl1chk ita ese ze
a) enn Prot.
e r l a o h , Unchen bebaptet, 90~ d r norddeut ohen Tietebene aeien wase rhaltige Gelande, wenn o o h d e r
angibt, unter minde
na 2/' der .Oberflaoh
y ms stehe ·no r, so
Ugen 1ese B hauptungen nn ich r1oht1g aein. Unzultlssi 1et es aber
Ertolge und Bet~t1gung der ~utonginger uf diesem Gellinde daJ1ti.t entwerten zu ollen, dass man sagt, jede Dohrung mUsse (mit 90; bez .G7~ Wahr
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sehe1nl1ohk it) auf
sser sto aen, es ee1 k ine un ~er W sser zu
find n, der Rutensanger sei daher en behrl1ch.
D1ese B hauptungen gehen an den t t lchlich n Verb' lt•
nis n vorb 1 und beacht
n1cht di we entlioh n
1ohtspunkte, ut
di e
inem Sie ler, auern oder r brikb trieb anko t, wenn er nus
r in 1£~n
agungen eine Suche n oh ass r durch ein n Iiuten•
gang r veranlasst, niml1oh aut die !1 fenlage des Laufe und die zu
icht an jeder ohr- oder Grabungsstolle fines asser, uoh n1ch in j der bel1eb1 en Ti
eneowenig dart dam1t gerechnet w rden~ d as jeder rutenefunden
a aerlau:t wirklJ.ch hinre1chend as er fUhrt. enn
er ein rtabr ner utenganger e1nen
aerlauf' in sUn tiger iefe
und von h1nre1chender chilttung :teststellt, wenn aodann di nachtolgen•
de ohrung oder Grabung
iti Angab n be t :t1 , o 1 t dies ein
•
fol3, dee en ewertung sioh nioht nach den Ge etzen r a.hr ch 1nlich•
k it :r.ichtet.

b) Wenn ergrat tt e r n
r die auf ut nang ben hin ertolgten
ehlbohrung
ut ali. al• besw.
dtJl oder
ser aufz .. lt , so eind
di e ! tsaohen sioherlioh e1n eweie fUr die
fahigkeit der dort arbeit nd n Rutenganger, nicht aber
und., die Unschelrute als •prak•
t1sch vHllig u:nbr uchb ft zu ez 1ohnen.
ll e in all
no en war e 1m Jnteres
der S che
und der erwlUlnt n 1achW1 senechaften an bracht, wenn s 1tens ihrer
Vertreter am
a tkompl x der Unechelru.tentrage nicht !!!!£ negitive
Krit1k g Ubt, sond rn meh:r positive und fijrderl1ohe Arb it iezu ge•
leistet wUrde.
c) s ergibt a1oh die otwendigkeit den Begrit:f
w

Sachk nner auf de

••

,,;=

Wesens "

nU.her zu umre1ssen.
achk nner ind nicht Phyaiker,
ologen, ed1z1ner
auf Grund ihrea achw1asens, dae s1e an das vtlllig Beu des Rutenpha•
nomena herantrag n und ant' Grund dessen sie mit dogmatiacher Vore1n•
genomme:nh it und in grlJaster Ein eit1gke1t das kompl xe esen der
Unec i elrutefrage beurteilen ~u kt'innen glaub n . Sotern
ich daher Ver•
tr ter genannter Yaoher mit d m Unsohelrutenpr blem betaseen, uss
von ihnen getordert w rden, das
1e 1ch eingeh nd m1t der Literatur
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hierUber besch!\ttigen, vor allem und 1n r ter Lin1e mit d n schon
rw hnten bish rigen wisaenaohaftl1chen earbeitungen dea utenproble
1n sachlicher Weise ause1nandereetzen und chlieaslich durch eiene xper ntelle trntersuohungen Uber d IUnsc elrutenpro•lem de •
sen Ertorschung zu tardern uchen.
IV1 Vor ohl. e zur e1.nhe1tlichen Regelung des Rutengang r-

w sens.

ll\IJS.::ll:::::t.c•aaa=i

1) Organisation.
uneohelrutenwesen ird neu auf) er eichsbl.Uld fUr d
deutsche R
ebaut und Ubern1 t daxm die esamte ontroll Uber d
t ngi.ingertua.
b) Auaserhal\ des Reichsverb dee stehenStJ.en Rutengiingern
1st jed gegen
tgelt usgetUhrte oder mit Verant•ortung verbundene
rut ntechni ohe !at1gkeit verbot n.
o) Auch itgliedern des Reiohsverbandes 1 t je honorierte
T t1gke1t untersngt, b or ie n1cht ein liinger dauernde Schulung
durohge oht und 1hre 1gnung zu eine oder e er n Zweigen der Rutenarbeit unter B weis ge t llt haben.
2) Schulunz; - und PrU6Un!sweaen.
a) FUr di theor tisohe und rutentecbnisch AusbilCung der
ut ngang r werden je nach edarf mehrere Schulungskurse abgeha(;en,
di 1a ethodiaohem Aufbau und in eng m Zuaammenhang mit dem ort•
schr1tt d r wisaensohattliohen
forsohung de
utenproble
durchzu•
:t'Uhr n a1nd.
b) Den Abschluaa der Sohulung bildet e1ne eingehende, uf
d
vo Rutengiinger g wihlt Sonderg biet abgestimmt Prilfung.
c) Schulung und PrUfung leitet der eicheverband . Dies r
selbst iat d r Lehr- und oraohunge e einsohaft~
Abnenerbe" unter•
ot llt.

3) Pol1ze111che Anerkenn!lP&•
FUr di
o utgebaute Rutengiingerorgan1sat1on
pol1ze111ohe An rkennung und taatlich n chutz nachgesucht .

ird um
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4) AusfUbrung tltfentlicher und priv ter

) I Zug d r tortschreitenden Ausbildung •erden Rutengiinger
zunlichst probew :1a (obne aitgelt) ~u Arbeiten a~ dem Gebiet dee
Wassarsuohena, des · ergbau s und der 01 u.ohe Z"Ugel ssen.
b) Bei
iihrung 1n d r Praxis erh lt ein utengling r di
laubnta, g gen Ent elt private oder behBrdliohe Auttrage seines Ar•
beitsgebletee
Sinne der Verl utb rung des Reiohsinnenministers
vo Juni 1937 und des neu n ergwerkag aetzes usz~Uhr n .
c) Sollt
icb aus den Z it
tanden heraue die otw ndigkeit e
geben, noch vor der endstlltigen organ.is torisehen g lung erprobte
Unaohelrutengiin r 1m ereiohe der irt oh tt tmd der ehrmacht zum
Ein tz zu bring n, so ohl e ich vor, dass 1m in rn
n mit d m
•Abnenerbe• Uber8!!l!sbest1mm!!!i$en etroften rden, di.e ~r dieae
Zeit die Ausw l der Rutengiinger und 1hren Verw ndung ber ioh fest•
le n .
5) Leitung der 1f1

ensohaftlichen

orschungsarbett .

a) Die Wis en oh ftliche Erforschung der unsohelrutentra en
wird in all ituen Zweigen d r Lehr- und Forechu:ngsgemeinsohaft;»ae
• Ab.nenerbe• unt rstellt .
b) Jn allen wichtigen Fr gen. die die praktieche Verwendung
der WUnschelrute in den ver obied nen Gebieten der irtsch t etc .
betreffen, in bes . uch 1n llen Fallen. wo es sich um die Entschei•
dung Ub r Verbot ode~ reigabe ein s Buche oder ein r Druolcsohr1ft
Uber ilnsoh lrut bez • Pendel handelt, soll stets auoh di gutaohtliohe
twirkllll5 der Abteilung ~Ang wandte
ologie" der Leh.r· nd Forechungsgeme1nschaft "D e Ahnenerbe• eingesch tet werden.
(D zern t~
o) D n Vi rtr tern der 1ssenschaftazwei r, Phys1k, G ophy 1 •
Geologi • Bergbau und Uediz1n, benso de Leiter der "Deutsohen eellachatt zur Bekamptun von Miistanden 1m aundheite esen" w1rd
die Neuordnung d
utengilng rw 8 n bekannt g geben. - s soll auf
1 eingewirkt Wel"den, uns chl1che u.nd j der ~undla e entbehrend
Angritfe g gen das Rutenpro l m al8 olohea wi auoh gegen jene
d ut chen Volk enoss n, die sioh dnmit in rnsthafter wiesenschaft•
11eher oder praktischer oiae bef sen, einzustellen.

- l.2 -

d) Darnit saohliche .Arbeit in Forachung und Praxis der wuneohelrute fortan ungesttlrt verlaufen kann, haben Auf atze, Notizen, di
s1oh 1n unsachl1oher ..gress1ver Weise mit dem WUnsoh lrutenproblem
und se1nen Bearbeitern betassent in Zeitschriften, Tag s- und Woohen
bllittern zu unt rbl iben oder sind aber der Foreohungsstatte filr •An
gewandt Geologi • im "Ahnenerbe" sur vorherigen PrUtung inzusenden
ErwUnsoht 1st h1ngegen intensive 111.tarbeit von Vertretern genannter
Wissensohattszweige sow1e fr1schfr~hl1oher Meinungsaustausoh Uber di
inachlagigen Fragen. Sachliche und nur saehliehe Kritik wird kein
rnathatter Unschelrutenforsch r zu soheuen haben .

Der Leiter der Abteilu:ng t . •Angewandt Geologi •
1 "Ahnenerbe•.

Stud.Prof.
I
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